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Los nuevos romanticos: Don Quijote en la economia irracional, la gesti6n empresarial y el
liderazgo

cuarto cenrenario de la publicaci6n
de Don Quijote ha supuesto un momento ideal para reconsiderar
.._,. el especcro de incerprecaciones de la obra no s6lo como glosa
continuada al texto cervanrino, sino con10 un interesante fnd ice tambien de la hisroria cultural y sus contingencias. Maravillada por la capacidad de supervivencia y adaptaci6n de Cervantes, Margaret Arwood se
pregunraba en el 2005: "What will Don Quixote becon1e next? Ir's hard
to say, bur he wiJI become something, for he is a figu re of rnany lives,
always transform ing. In his n1 ulripliciry is rhe secret of his imn1orraliry"
{143) . Esra confianza en la n1aleabilidad de Don Quijote como secreto
de su permanencia se puede rastrear igualrnente en el cervanrismo acaden1ico, donde la aparici6n de una nueva lecrura de la obra o de un
nuevo ismo interpretative se ha pronosticado con expecraci6n e incluso
con ansia. Anthony Close decia asi en el 2004:
A CELEBRACION GLOBAL DEL

Quixote criticism has stood ar rhe crossroads for a decade or so,
uncertain how co proceed. Since ir has traditionally taken its cue
fro1n novelists, philosophers, artists, and aestheticians, it is doubtless a\.vairing a new trend-setting "-ism" to give it a fresh impulse
forward. As we have seen, Don Quixote and its readers have never
failed to respond ro rhar kind of prornpring. ("Miguel de Cervantes"
221)
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Teniendo en cuenta esra fe en la fecundidad de Don Quijote, tanto
como la ansiedad parenre por producir o enconrrar la ulrin1a lectura,
no deja de sorprender que la crftica cervanrina desconozca o se muestre
indiferente a lo que, en mi opinion, constituye la lectura, si no mas
radicalmente novedosa de la obra, desde luego sf la n1as significariva en
nuestros dias. Me refiero al Don Quijote nacido en los anos 80 en las
faculrades y prograrnas de gesti6n ernpresarial y liderazgo en los EEUU
y, a parrir de enronces, propagado por el mundo enrero; una lecrura de
Don Quijote que, por un lado, propane al heroe como modelo de gestion e innovacion para las modernas corporaciones y, por otro, presenta
la nocion de liderazgo como una acrividad esencialrnenre quijotesca,
esro es, genial y carismacica, a la vez que visionaria y hasta un punto
irracional. En esta lecrura, original men re dirigida a fururos ernpresarios
y ejecurivos, Don Quijote se presenra como el n1odelo que inspira o
que respira en magnates de la talla de Bill Gares, Steve Jobs o David
Packard y William Hewlett: represenrantes por anronon1asia rodos
ellos de! suefio capitalisra-rodos salieron de la nada y empezaron en
el arquetf pico garage americano-y, lo que es mas importance para la
moderna disciplina de! liderazgo, poseedores rodos ellos rambien de un
gran genio innovador y de una ascendencia verriginosa en la economfa
global. Para aclararnos, "lider" es una palabra que, ademas de enfatizar
esre potencial visionario y transformativo, viene a otorgar al ejecurivo
moderno la dignidad de! heroe clasico. Joe Badaracco, profesor de erica empresarial en la Harvard Business School, es suficienre1nente claro
cuando dice: "[leaders] are the kinds of people who make a difference
in the world, not just the saints" ("Why Leaders Need Grear Books").
La indiferencia del cervantismo a este tipo de lectura puede proceder de varias fuenres, de entre las cuaJes destacare solo dos. La prin1era
es que no parece proceder del mundo de la alra cultura, de esos "novelistas, filosofos, artisras, y esrericisras" donde Close nos pronosticaba
que habfa de aparecer pronto la vanguardia del legado cervantino. Asf,
por ejemplo, Carroll B. Johnson, por nombrar el unico cervanrista que
yo conozco que se refiere al ren1a, menciona muy de pasada la exisrencia de un DVD producido por la St11nford Business School y titulado
"Passion and Discipline: Don Quixote's Lessons for Leadership." Con
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rodo, el eje1nplo no riene n1ayor inreres para Johnson que el de confirmar la viralidad "comercial" de Don Quixote en la ocasi6n de sus 400
anos (17). De ahf que Johnson nos lo muestre como un curioso caso
aparte y, por codo con1encario, se lin1ite a reproducir el texto f ncegro
de la caracula:
While we're in com1nercial 1node I should point out that the
Business School of Stanford University produced a DVD called
"Passion and Discipline: Don Quixote's Lessons for Leadership." I
quote fron1 the jacket blurb: "This program creatively examines
how Quixote's kind of self-knowledge might serve modern leadership. Narrated by professor James March [Professor Emeritus
James G . March], rl1e program parallels episodes from Quixote's
adventures with illustrative examples in the modern world, from
for1ner President Richard Nixon and Martin Luther King] r. co Bill
Gares and Hev.dett-Packard . Engaging interviews with contemporary leaders drawn from business, government and education are
interwoven with archival footage of historic leaders who de1nonsrrate imagination, perseverance in the face of adversiry, and joy in
work." (17)
La segunda posible raz6n de nuesrra indiferencia a esce tipo de lectura CS SU masque aparente falta de originalidad. Yes que la percepcion
de don Quijore como heroe, modelo de conducta o Lider visionario nos
lleva casi de inmediato a reconocer una nueva version o un nuevo travesri de lo que Close lla1n6 en 1978 la "aproxin1aci6n romanrica" a Don
Quijote; una interpretaci6n con n1as de dos siglos a cuesras y cuya susrancia, segun Close, podemos resumir en dos ingredienres basicos: "a)
the idealization of rhe hero and the denial of the novel's satiric purpose;
b) the belief that the novel is symbolical [ ... ] about the hun1an's spirit
relation to reality" (The Romantic Approach r). En respuesta a ambos
razonan1ientos, adelantare que James March, hoy profesor e1nerito de
Sociologfa, Ciencias Polf ticas, Educaci6n y Gesri6n Internacional en la
Universidad de Stanford es mundialmente reconocido como uno de los
pensadores n1as originales, pole1nicos e influyenres de nuestro rien1po
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por su inregraci6n de reorfas derivadas de las ciencias sociales al rcrrcno de la econon1fa y la rcorfa de las organi7..aciones. Particularmenrc
admirado y rcspcrado por cl caracrer inrcrdisciplinario de todo lo quc
hace, a March sc le suclc rcconocer rambicn por la inspiraci6n esterica y
hun1anisra de muchas de sus reorias y expcrimenros, destacandose frccucnren1enrc enrre ellos su original aplicaci6n de Doti Quijote al ca1npo
de la gesrion crnpresarial o del liderazgo.
En esre rrabajo n1e ocupare de analizar la originalidad de J\!1.arcl1
en su lecrura "aplicada" de Don Quijote y su inAucncia en la n1oderna disciplina dcl liderazgo con dos objccivos fundan1enrales. Por un
!ado, 1ne parcce imporrante confirmar quc, efecrivamcnte, se rrara no
ya de una nueva version, sino de un homenaje plcnan1enre conscience
y, en ocasioncs, explicico a la rradicion romanrico-exisrencialisra ampliarnenre descrita por Close. Para March. co1no vcren1os, el romanricismo quijocesco cs algo asl con10 para don Quijore la profesion de la
caballerla andante: una rradicion ya oxidada y, no obsranre, la cosa n1as
nccesaria de rcsucicar en el 1nundo del liderazgo 1noderno y su pedagogfa. Por orro lado, creo ra1nbien que, lcjos de mcrcccr indiferencia o
condescendcncia por nucsrra parre, la aparici6n de don Quijore en cl
fcn6rneno global del liderazgo represenra una cxcclenre ocasion para
romarle el pulso actual al legado cervantino y, c6n10 no, para mcdirar
sobre las causas y azarcs en su recepcion y vigencia hisr6rica. La ocasi6n
csta aden1as pintada, en n1i opin ion, para haccrnos reAcxionar sobrc la
urilidad de la lircrarura con10 conocin1icnco pracrico y, desde luego, sobre la ran debarida relevancia de nuesrra labor crlrica en lo que se suelc
denominar "rhe real world."
Un caso suficicntemcncc ilusrracivo, en rni opinion, de las cucsrioncs a que me referire en esre rrabajo se rcvelaba en cl farurn presidcncial
de la Moder11 Language Association en Chicago en el 2007, tirulado 711e
Hutnanities at Work in rhe World. En el 1r1arco de un debate sobre la eficacia y urilidad de las hun1anidades en "el n1undo real," cabe cuesrionar
la inrervenci6n-sin duda ins6lira en la hisroria recience de la /\1LAdc Richard Franke, presidcncc ejecucivo de Nuveen Investments, Inc.,
pacrocinador del Franke Institute far t/;e Humanities en la universidad
de Chicago y fundador dcl Cl;icago Hu1t1anities Festival. En esa n1isrna
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ocasi6n, Franke fue galardonado ademas con el pren1io Phyllis Franklyn
(7he Phyllis Fr11nklinAu1ardfor Public Advocacy ofthe Hu.manities), convirriendose asf en el primer gran magnate de los negocios seleccionado
por la organizaci6n de la MLA para dicho premio; una muescra clara,
en n1i opinion, de que ni son1os ni podemos mosrrarnos indiferences
al in1pacro que la culcura corporariva de! liderazgo esta reniendo en los
esrudios de lirerarura o, 1nas concrerainenre, en la leccura "aplicada" de

Don Quijote.

1

Los escudios de liderazgo aparecieron en la decada de los 70 en el
seno de las grandes escuelas de econo1nia aplicada co1no Harvard o
Stanford. Desde enronces, la fascinaci6n por el liderazgo ha permeado
pracricamenrc codas las disciplinas, ha llegado a independizarse en un
nuevo ca1npo de invesrigaci6n con facultades y cenrros de educaci6n
aut6non1os y hasta se ha consriruido en una industria parricularmenre
renrable y compleramenre al margen de los cenrros de ensenanza superior. 1 Las premisas para la incorporaci6n de la literatura en la nacienre
disciplina ranro con10 para su rapida e1nigraci6n a orros ca1npos, come
la medicina, cl derecho, o las ciencias polf ricas, han sido fundamenFranke parricip6 en el faru1n presidencial de Chicago con una charla
rirulada "The Hurnaniries in rhe Twenrierh-Century" yen una de las dos
conversaciones o '\vorkshops" que le siguieron. Aunque su intervenci6n no
aparece recopilada en el nu1ncro de Profession dedicado a la convencion del
2007, sl poden1os encontrar la siguienre reflexion de Michael Holquist a prop6siro de Franke: "Because I sought to acknowledge sorne \vays in \.vhich the
\vorld finds its place in the acaden1ic humanities as 'veil as den1onstrate the
effect of the work we do in rhe world, rhe 2007 forun1 was larger than usual.
Convention arrendees also heard rhe considerable contriburions made ro our
discussions over rwo days by Alex Bean, Carlos Monsivais, Bruce Robbins
and Richard Franke[ ... ]. And Franke made a moving defense for liberal arts
education. He drew on his experience as rhe founder of the immensely popular Chicago Hurnaniries Festival ro make rhe poinc rhac training in the liberal
arts is rraining for life across the boards. l-lis talk rnadc clear why he \.Vas so
inevirable a choice for the Phyllis Franklin Award." (9)
2 Sobre la aparici6n de los estudios de liderazgo, su expansion corno
disciplina universiraria, y el desarrollo irregu lar de SUS planes de esrudio, vease
el rrabajo de Riggio, Ciulla y Sorenson.
1
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ralmenre dos. La prin1cra es la auroridad del canon, que viene, por
un !ado, a rellenar el vacfo de un corpus esrablecido en los planes de
escudio sobre el liderazgo y, por otro, a procurar subsanar sus muchas
deficiencias. March, que ha expresado frecuence1nence su escepcicismo sobre el liderazgo como "a useful concept for serious scholarship"
(" Ideas as Arc" 85), dice asf:
So, if you want ro reach leadership, you ask, where are rhese
[questions] discussed? And for che 1nost pare, chat turned ouc co
be great literature, such as Leo Tolstoy's War nnd Peace, Willian1
Shakespeare's Otl1ello and Miguel de Cervanres' Don Quixote. [ ... )
Social sciences have some important things co say abour such
things. But the key dilemmas of leadership are addressed rather
well, o r rather better, in great licerarure than they are in n1osr books
on "leadership." ("James March on Education, ~eadership, a nd

Don Quixote" 173)
Warren Bennis y Jan1es O'Toole, reconocidos experros en el campo,
desracan en la Harvard Business Review el cjc1nplo de March y su uso
de la "liceratura imaginaciva" "co exemplify and explain the behavior
of people in business organizations in a way char \.Vas richer and more
realistic cl1an any journal arricle or textbook" (104). Frente a la carencia y aparence mediocridad de los cscudios sobre liderazgo, los grandes maestros de la lireracura vienen a considerarse algo as! como una
fuente de valor incuesrionable o, por asf decirlo, una inversion libre
de riesgo. Lo que la literacura ofrece es un amplio 1nuescrario de casos
concrecos-"case scudies"-de resolucion efecciva a grandes dilemas y,
en esre sencido, lecciones de aplicacion parcicularmence oporruna en
el can incierco y volaril mundo de los negocios. Joe Badaracco, autor
de Questions of Character: !llurninating the Heart of Leadership 7hrough
literature (2006), un trabajo basado en n1as de una decada de expericncia con una clase de litcratura para el MBA de Harvard, es inequfvoco
a la hora de conjugar liderazgo y lircratura en funci6n de su supuesta
universalidad:
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The basic challenges of leaders appear so widely, perhaps even universally, because they reflect two funda1nental, enduring aspects of
leadership. One is the humanity of leaders-the hopes and fears,
craics and instincts of the human nature we all share. The other is
the unchanging agenda of leadership, in all rimes and places. (6)
Aunque habria mucho que decir sobre quien ensefia y c6mo se ensefia lireracura en estos cursos, si enfatizo que el criterio de universalidad de! canon se toma por sencado-el canon viene a hablar el lenguaje
universal de! liderazgo-y que tan to la crltica literaria como la historia
de la lireratura se consideran conocimientos demasiado especializados,
por no decir esotericos, y perfectamente ineficientes, en ultima instancia, para el fomento del liderazgo en el "mundo real." Joseph Badaracco
dice algo muy poderoso en este sentido en referencia a su curso para
el MBA de Harvard: "this is not a course in literary criticism, and students aren't looking for the 'right' interpretation of these works" (5).
Por si no quedara claro, en una entrevista sobre su libro Questions of
Character, Badaracco anade: "J have found that many business people
associate literary discussions with abstruse academic calk ai1d Freudian
imagery. Bur this wasn't a class in literary criticism, and I wasn't looking
for the 'right" interpretation' ("Leadership in Literature" 48). 3 Warren
Bennis and James O'Toole son igualmcntc inequivocos a la hora de
valorar la liceracura como un conocimiento perfecramente util y necesario para el encrenamienro de ejecutivos siempre que, eso si, no lo imparta un profesor de liceratura. Cuando destacan el ejemplo pionero de
March y su influyenre curso sobre Don Quijote, lo hacen dejando muy
claro que March "emphatically was not teaching a literature course"
(104). Resulcado directo de esta accitud en el "mundo real" es el negocio
3 Sandra Sucher rambien ha ensenado "The Moral Leader" en la Harvard

Business School y ha publicado dos libros con la misma filosofia de Badaracco:
Teaching The Moral Leader: A Literature-based Leadership Course: A Guide For
Instructors (Routledge 2007) y The Moral Leader: Challenges, Insights and Tools
(2008). Segun Sucher, la critica lireraria es irrelevance para el liderazgo porno
ser otra cosa que "the careful hunt for symbol, theme, and use of language"
(Teach;ng the Moral Leader 21).
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Movers and Sh11kespeares, que organiza cursillos de entrenamienco para
ejecutivos a raz6n de 28.000 d61ares al dla "based on the insights and
wisdom of Shakespeare-as relevant in today's business world as they
were 400 years ago" ("Our Approach"). "They don't pay us to teach
Shakespeare. They pay us to teach leadership," advierte su fundador,
Ken Adelman, en una entrevisra aparecida en el Washington Post, 4 y resulra can sincero como consecuence cuando can1bien confiesa: "I don't
even read Shakespeare."1 Por mas que codo esro implique el descrediro
evidente de los escudios literarios como disciplina y, desde luego, como
profesi6n, es importance no olvidar que la insisrencia en el canon licerario como un valor universal procede, en ultima inscancia, de la 1nisma
escasez, deficiencias y descredito general que han plagado los escudios
de liderazgo desde sus mismos inicios. 6 El recurso a la universalidad o
aplicabilidad de! canon licerario sirve pues dos funciones: por un lado,
permice conecrar de manera rapida y direcca-en ocasiones, rambien
muy lucrariva-con el supuesco "111undo real"; por otro, resuelve la
falca de autoridad no solo de los nuevos escudios, sino cambien de los
nuevos estudiosos y en1presarios.
La segunda raz6n de la aparici6n y el exito de la lirerarura en el
can1po de! liderazgo esra directamente relacionada con ocro tipo de
lacra y de descredico: la mulritud de cscandalos y fiascos corporarivos
y financieros que, muy curiosamente, no han hecho mas que crecer y
multiplicarse desde los anos 80. A modo de respuesra, los cursos de
lireracura y liderazgo rambien han venido a crecer y n1ulriplicarse junco
con las demandas de comporcarnienro erico y responsabilidad social a
las grandes corporaciones, o los araques contra la ineficacia moral de
los grandes centros donde se i1nparten los MBA. En esre caso, el canon
licerario se predica como un excelente repositorio de sabiduria moral y,
De esta 1nisn1a entrevista, firmada por Thomas 1-leath, procede tambien la cifra de 28.000 d61ares cicada prcvian1cnte.
5 El artlculo que incluye esta cita es uno entre los muchos que aparecen
en la secci6n de "noticias" de Movies and Sh11kespeares. Aunque, en esrc caso,
no he podido c:ncontrar la edici6n original, Movers and Shakespeares lo atribuyc a Sarah J. Welch para la rev is ta Successful Meetings.
6 Sobre este ten1a, ver Ste,vard.
4
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por lo canto, como un manual o una gufa praccica de buen comporca1niento. De hecho, el grueso de los cursos que incorporan lirerarura en
el curriculum de los MBA son cursos de etica de los negocios. A modo
de cjc1nplo ilustrativo, valgan los dos cursos de literatura quc Badaracco
e Yvonne Green idearon en la Hnrvnrd Business School, no por nada tirulados respecrivamente "The Moral Leader" y "The Business World:
Moral and Spiritual Enquiry through Literature" (Singh x).
El resultado inmediato de esta conexi6n directa entre la ficci6n literaria y el "mundo real" de los ncgocios nose ha hecho esperar. Gracias
al mercado del liderazgo, la literarura se ha convertido en un valor en
mete6rica alza. Cuando Diane Coutu de la Harva1d Busit1esss Reviezv
se atrcve a preguntarle a Harold Bloom: "Who has time for literature
anymore?" o "Who has time to pick up a 400-page novel?," su pregunca cicne muy poco de ret6rica ("A Reading Lise for Bill Gares-and You"
63). Couru no solo apren1ia a Bloom para que le cercifique que leer
literarura es una buena inversion de riempo y de energfa, sino, yendo
muy al grano, para que idenrifique su "reading assignment for William
H. Gares III" (66), o sea, la lista de lecturas jusca e i1nprescindible
para la misma anronomasia del presidenre ejecurivo. Al margen de los
conscjos o de la lista de Bloom, quien, como era de esperar, aboga respecrivamenrc por la irrelevancia de roda la literatura y por la necesidad
de incluir a Don Quijote en cualquicr lisra, la respuesca crecienre del
rnundo de los negocios a esrc ripo de pregunras es realmcnre sorprendcnce. El nuevo mantra no cs que el fururo Bill Gares deba reservar
mas tiempo para la lectura sino, mas bien, que para llegar a ser un Bill
Gares hay que saber inverrir en lirerarura como si se invirciera en bolsa.
Harriet Rubin, del Neiv York Tirnes, presenta como evidencia el caso de
Michael Moritz, el billonario inversor de capital de ricsgo en Silicon
Valley responsable de la creaci6n de Yahoo, Google, You Tube y PayPal, y
cuya afici6n a la lecrura de los clasicos ha Uevado a pcnsar en su 1nagnffica biblioceca como la clave secreca de su exiro. De ahf que, segun
Rubin, "more than their sex lives or bank accounts-chief executives
keep their libraries privace." 7 El ejen1plo anceriormenrc apuntado de
El riculo del arciculo de Rubin es suficiencemence revclador: "C.£.0.
Libraries Reveal Keys to Success."
7
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Franke en la MLA es, a mi ver, un indicio suficienremenre claro de esce
mismo inccres por coneccar, en una ccuaci6n bascance scncilla, al ca cultura y al co exico ejecucivo. Sin duda, gracias a "evidencias" como la que
represenra Morirz., que se mofa de si n1ismo como "rhe Imelda Marcos
of books," la ecuaci6n riende a rcsolvcrse en cnormcs cancidades canto
de libros como de millones.
Lcjos de obedecer, con10 queria Badaracco, a csa "unchanging
agenda of leadership, in all cin1es and places," es esca fascinaci6n ran
conremporanea por el poder asrron6mico y verciginoso de individuos
como Moritz la que explica, siquiera en parte, la aparici6n y cl exiro
concrcro de Don Quijote en los programas y cscudios de gesri6n empresarial y liderazgo. Asi, cs importance recordar que cuando March se
decidi6 a aplicar el canon lircrario a los esrudios de lidcrazgo, lo hizo
para dcsaurorizar ir6nican1cnrc la solidez academica de la nacienre disciplina. De ahi su provocariva cxperirnenraci6n con Don Quijote que,
en su opinion, debla servir no como una recera, sino corno un verdadero anridoro contra la cuesrionable proliferaci6n de rrarados y cursillos
para la formaci6n o manufacrura de )!deres. No menos importance es
cl conrexro mismo de la Universidad de Stanford: el corazon misn10
de cse espacio casi fabuloso quc hoy conocemos con10 Silicon Valley
y cuya exisccncia, como la 111isma disciplina del liderazgo, ran1poco
sc rcmonra a mas alla de los ai'los 70. Solo si enrendcn1os la enorn1e
asccndcncia de March en cscc conccxro podremos empczar a cnrender
rambien que Don Quijote sc presence hoy dia en la culcura corporariva
con10 un recerario irnprescindible, ya que no infalible, para pocenciar
el ricsgo y las innovaciones emprcsariales y recnologicas.
Desde 1980 y hasca 1994, el profesor March cnsci'lo en la
Stanford Graduate Scl1ool of Business un curso llamado Orga11izntio11al
Management cuyo exico, con mas de 400 escudiances por ai'lo, lleg6 a
ser legendario (Zich). Aunquc sc rraraba solo de un curso de lirerarura,
lla1n6 poderosamence la atcncion como un experimcnro rcbclde y muy
innovador en raz6n de su conrcxco de aparici6n: una cscuela de negocios y no de humanidades. En la version original del curse, Don Quijote
comparria programa con el Orelo de Shakespeare, Santa Juana de Arco
de Sha\v y Guerra y Paz de lolscoy. En el ano 2005, los apunces de curso
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de uno de sus cscudiances franccscs, ya profcsor en Paris, aparccieron en
forma de libro, coedirado por an1bos y cirulado On Leadership.8 Ances
de esto, March se dej6 convcnccr por uno de los decanos de la Stanford
Business School para lanzar al mundo su vision pionera sobrc cl lidcrazgo
y la lircracura. El resulrado fue la pellcula Passion and Discipline: Don
Quixote's lessons for leadership, aparecida en el 2003.9 Para dar cucnra
del exico que el singular experin1enco de March ha renido en la divulgaci6n de Don Quijote como paradigma global de liderazgo, bascc decir
que hoy dla pucden enconrrarse versioncs de su curso alrcdcdor de
todo cl mundo. Asl, por ejen1plo, cl Insricuro Indio de Adminiscraci6n
de En1prcsas (JIM-A), el ccntro 111as prescigioso de la India, llcva varios arios ofrccicndo un curso de liderazgo corporarivo-su clculo es
Leadership, Vision, Meaning and Re11/ity-direccamente inspirado por cl
cjcmplo de March.' En la misn1a Stanford Graduate School of Business,
Rod Kramer se ha ocupado de nlancener cl legado de March, rras su jubilaci6n en 1996, con un curso rirulado "Genius and Folly" (Singh, x).
Clave dcl cxico de semcjantc cxperimenro es, sin duda, March rnisrno que, por orra parre, pone cuidado en agradecer a Stanford la rienda
suelca quc siempre ha cenido para explorar y experimenrar en sus cursos.
Considcrado co1no "unusually interdisciplinary" (March," Ideas as Arc"
86), March es reverenciado como "a rigorous scholar and a deep source
of wisdon1 [... J of almost unpn.:ccdcnrcd reputation" (82). En cl ca1n0

Los lccrores de Don Quijofl' cnconrraran la autorla del libro tan cnrevesada y divcrtida como digna de la ocasi6n. De acuerdo con March, la base
de esrc libro son los apunres de su propia clasc, originalmenrc inrcrprerados
en fran ccs por Thierry Weil y rraducidos luego al ingles por Marrhc'v Clark
(xi i). Al 1nargcn de esre posiblc homcnajc a Cervantes, el rltulo <lei libro cs
una clara rcfcrcncia al sen1inal 011 Leadership de John Gardner.
9 En cl 2008 apareci6 la scgunda parcc de csta serie de pcliculas basadas
en Organizational Mnnngen1ent, csta vcz dcdicada a Tolstoy y producida por
las escuclas de cn1presariales de Yale y Copenhagen.
10 Sampac Singh, creador dcl curso en el JIM-A, public6 en 2003 las
lineas generalcs del mismo en su libro Lending: Lessons from Literature. En
esra version india, el ejemplo de don Quijore se sigue con el de heroes como
Ran1a o Krishna.
8
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po de la reorla de las organizaciones se le considcra, de acuerdo a los
sondeos entre ejecucivos, un "guru de gurus" cuya inAuencia supera a
la de varios premios Nobel de Economla-encre ellos, Herbert Simon,
Ronald Coase y Kenneth Arrow-y solo cs superada por Peter Drucker,
el "iiber-guru" indiscuciblc de la econo1nla aplicada .11 Su inAuencia, de
hecho, se considera ran inapelable y can ubicua que a 1nenudo se la
cornpara con la de Miles Davis en el jazz {Padgetr 744). Ademas de
haber inaugurado esre campo, se le considera cambien responsable de
haber sentado las bases, junco con Richard Cyerr y Herbert Sirnon, de
la llamada revoluci6n de la econon1la conducrisra (School ofBehavioral
Economics o Carnegie Schoo~, disciplina quc craca de entender el funcionamienro un ranro irracional de los mercados analizando el efecco
que el azar, el error, la ignorancia, los prejuicios o las emociones cienen
sobre las decisiones econ6rnicas. En palabras de Mie Augier:
The behavioral research of Simon, Cyert and March ain1ed ac making understandable how individuals make decisions and behave in
the real world. They found chat neoclassical economics gave too
little acrcnrion co rhc inscirurional and cognicivc conscraincs on
econon1ic and organizational behavior and on individual decisions,
and too liccle room for hu1nan mistakes, foolishness, rhe co1nplicarions of li1nired arrenrion and ocher results of bounded rationality.
As a result, they proposed co include rhe 'vhole range of limitations
on human kno\vledgc and hw11an cornpurarion rhar prevent organizations and individuals in rhe real world from behaving in ways
that approxi1nare the predictions of neoclassical theory. (51)

La escucla de March enfariza, pues, el papel de la percepci6n hun1ana y sus limicaciones inhcrenres a la par que cuesriona la 16gica racional
o calculadora de la econon1fa neoclasica y, con ella, la ferrea auroridad
de Drucker. De acucrdo con March, el factor hu1nano, por as{ lla1narlo,
supone una severa lin1iraci6n en "el n1undo real" a la validez y eficacia

11
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de Jos fundamentos de la economfa dominante. 12 El concebirla como
una vision tan racionaJ como deshumanizada es lo que lleva a March
a reclan1ar la autoridad intemporal de! canon literario y la romantica
locura de Don Quijote.
La pelfcula Passion and Discipline comienza por darnos esta apreciaci6n de don Quijote coma modelo de liderazgo:
We follow Don Quixote, not because we think he's a model leader,
but for the light he has on three vital issues of modern leadership
and modern life. First, the role of imagination and fantasy; second,
the sources of persistence and commitment; and third, the possibility of joy.
Organizada a partir de estos tres aspectos vitales de! liderazgo moderno, Passion and Discipline entre1nezcla insistentemente escenas salpicadas de algunas obras de ficci6n con secuencias relevisivas en las
que aparecen grandes "lfderes" de la historia mas o menos reciente. Asf,
entre escenas de My Neighbor Totoro de Miyazaki (1993), Betty Blue
de Jean-Jacques Beinei (1986) y distintas adaptaciones cinematograficas de Don Quijote, aparecen un largo elenco de personalidades que
March no considera necesario identificar para su espectador implfcito;
encre ellas, Lyndon Johnson, Bill Gares, Robert McNamara, Dennis
Green, Martin Luther King, Richard Nixon, Ronald Reagan, Robert
Kennedy, Ted Kennedy, Franklin Roosevelt, Albert Einstein, Charlie
Chaplin, Mohandas Gandhi, Louis Arn1srrong, Stan Laurel y Oliver
Hardy, William Hewlett y David Packard, o Carly Fiorina (entre muchisimos orros).' 3 A todos ellos se suma una muestra selecta de amigos y
discipulos de! propio March que conversan con el sobre su experiencia
De hecho, se habla del in1pacto de su escuela como un intento de
"teorizar el mundo real" ("theorizing the real world"] (March, "An Interview
with James G. March" 184).
13 La unica personalidad que March idenrifica-el menos fan1iliar ta1nbien para su audiencia-es el General Gutierrez Mellado, que aparece en las
fan1osas secuencias en el congreso de los diputados durance el fallido golpe de
estado del tenicnte-coronel Tejero en 1981.
12
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de! liderazgo y la sabidurfa y consejos que han ganado en el proceso.
En esce ulcimo grupo aparecen Jol1n Gardner, aucor del ya clasico On
Leadership (1990) y fundador de Cornrnon Cause; Robert Koski, director
ejecucivo de Sun Hydraulics Corporation; Cory Booker, enronces concejal de la ciudad de Newark (New Jersey) y al1ora senador en el congreso
de los EEUU; Jerry L. Beasley, enconces Presidence de Concord College
(West Virginia); Anne Kreiner, ejecuriva de una empresa danesa (cambien la unica mujer y la unica cxcranjera del grupo); y Rod Beckstron1,
a la saz6n direccor ejecurivo de C-ATS Software. Ademas de una clara
voluntad por parre de March de presencar un cierco equilibria enrre el
servicio publico y la iniciariva privada en la noci6n de liderazgo, esca
serie de encrevisras vuelve ran1bien a insisrir en la mezcla de fanrasfa y
realidad que sirve como principio de organizaci6n del todo. La imagen
del "sueno,'' por ejemplo, Auye desde los fan1osos discursos de Martin
Luther King-"I have a drean1"-y de Roberc Kennedy- "there are
those that look ar things rhe way they are, and ask why? I dream of
things thac never were and ask why nor"-para reaparecer enrre los
restimonios de sus propios enrreviscados. Uno de ellos es el aforismo
"your dream is the promise of all you can become," que Cory Booker
recita francamenre conmovido para proyectar los exicos y fracasos de
su carrera polf rica como fruro de su propia fantasia quijoresca. Con
ello, March no solo enfariza el caracter ideal, visionario o quijoresco del
liderazgo como cal, sino que insisre en recordar el calado que esta rradici6n-en la que se inserta el mico del sueno americano-ha tenido y
debe seguir ceniendo en la culrura conren1poranea.
Toda esra mezcla de ficci6n y fantasia se amplfa con algunas escenas
rodadas en Espana, donde March viaja para presenrarnos in situ a aquel
"romantic knight" de la Mancha que rancas veces ha capcurado nuesrra
in1aginaci6n. Aunque March ha reconocido a rnenudo la inAuencia
canto de Miguel de Unamuno como de S0ren Kierkegaard en su pensamiento, Passion and Discipline no los menciona en absoluro como fuenres de su "aproximaci6n romanrica" a Don Quijote. En la i11troducci611
a On Leadership, por ejemplo, March selecciona a Unamuno junco con
Kierkegaard como "grandes genios" de la filosoffa cuya intuici6n considera parricularmenre valiosa para la apreciaci6n del liderazgo (6) . En
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Passion and Discipline, sin embargo, M arch se muesrra basranre mcnos
rransparence en csce sencido. De hecho, casi se podria decir que March
hace un verdadcro esfuerzo por eliminar de su pelicula roda huella ranro de la erudici6n que le caracreriza como de la anguscia exisrencial
que abrum6 a sus anrepasados. En vez de agonia vital, la pelfcula nos
ofrece el resplandeciente sol de Espana brillando sobre las uvas de un
vi nedo, los colores brillantes y seducrorcs de unos gitanos bailando, y
el so nido animado de una guirarra flan1enca. Si bien es muy cierro que
March aparece siempre en la pelicula ausccra y filos6ficamente vescido
de negro, rambien lo es que no le falra un vaso de vino en la mano y
una sonrisa un canto picara en el gesro. En res umen, masque lucha y
desesperaci6n, lo que March nos n1uesrra en Passio11 and Discipline es
cxorismo ron1antico; n1aS que angustia existencial, mediterranea Joie de
vivre. Es diflcil imaginar un 1narco mas atracrivo y placencero para prescnrar las lecciones de liderazgo de Don Quijote. Y no es que a March,
con10 veremos, le inrerese en absoluro negar el dolor, la miseria, el
fracaso, el desengano o todos los golpes que recibe don Quijore. Le
inrercsa, eso si, 1nosrrar el exito como s6lo una enrre las posibles consecuencias del liderazgo, y no al reves, o co1no solo una entre las posibles
causas de la Felicidad. Dicho en pocas palabras, le intcresa desvincular
la noci6n convencional de l'<ito y fortuntt de /,a noci6n de liderazgo. Con
rodo. hay que adrr1irir que el hedonisn10 con que March envuelvc la
cuesri6 n resul ra, cuando nienos, equivoco.
Lo que March sf conserva de su maestro Unamuno es el idealisn10
e individualismo exrremo de su vision. l'nssion and Discipline presenra
a don Quijote co1no un "maestro" en posesi6n de una lecci6n muy
simple de liderazgo: "Yo sc quien soy," las palabras que don Quijore
pronuncia en c;u primera vuelra a casa {1.5:ro6) y, sin duda, las de mis
direcra asociacion con Una1nuno. Lo quc csras palabras significan para
M arch queda claro por mera repctici6n: "Yo se quien soy" es Ia 16gica de
idencidad y acci6n que el "ro1nanrico," "visionario" Quijore sigue y nos
enseiia a seguir. 'Ial como March lo Ye, si algo eleva a don Quijore--o a
cualquiera de los llderes quc aparecen en su pelfcula- a la caregoria de
heroc autenri co ode aucenrico lider no es ni el exito de sus cmpresas ni,
mucho menos, la sanci6n y reconocimienro de aquellos que le rodean;
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es, mas bien, la volunrad de no derivar nunca su idenridad de caballero
andante de las expecrarivas o las consecuencias. "Yo se quien soy" cs la
expresi6n del compromiso exisrencial de! heroe/lfder consigo n1ismo:
Don Quixote's legacy [ ... ] is a 1noral message about creating a life

that ennobles the hun1an spirit, a life of commirn1ent char does nor
depend on consequences. Quixore sho\vS rhar life and leadership
require passion and discipline, being able ro say "Yo se quien soy"
("l know who J an1"). After 400 years, Quixote lives! 14
En "A Scholar Quest," March ofrece esra orra version un poco mas
extensa de lo que representa este liderazgo de la idenridad aJ modo de
don Quijote:
Quixote seeks consistency \Vith in1perarives of the self n'lore rhan
"Vvirh imperatives of rhe environment. He exhibits a saniry of idenriry more than a saniry of realiry. He follows a logic of appropriareness n1ore than a logic of consequences. He pursues self-respect
n1orc rhan sclf-inrert:sr. As Quixote's n1isadvcnturcs illustrat:t: quite
vividly, follo\ving a sense of self has its O\vn confusions and limitations, bur it celebrates a non-consequenrialisr vie\v of hu1naniry. Great enthusiasms, comn1irments, and actions are tied nor co
hopes for great outcomes but to a v1illingness ro cn1brace rhe arbirrary and unconditional claims of a proper life. Quixote re1ninds us
char if we trust only when trust is warranted, love only when love
is returned, learn only \vhen learning is valuable, \ve abandon an
essential feature of our hun1anness-our willingness to act in the
narne of a conception of ourselves regardless of its consequences.
(206)

En su cntrevista con Mie Augicr, March lo pone de este otro modo:
"-n1e basic 1ncssage fron1 Don Quixote is ro encourage both passion and discipline, ro know \vho \YC arc, and live consistent \Vith \vho \Ve are. He says: 'Yo
sc quien soy'-1 kno\v \vho l a1n." ("Ja111cs i\itarch on Education" 176)
14
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Experimentos con10 el de "Organizational Management" y Passion
and Discipline han hecho que a March se le conozca en la academia
como un rebelde, un inconformista y un provocador. Y, sin duda, es
en el contexto especffico de su disciplina, y no en la supuesta autoridad
universal de Cervantes, donde el sesgo mas chocante y hasta temerario de su "aproximaci6n romantica" a Don Quijote empieza a adquirir
sentido. El mismo March ha explicado en ocasiones que su defensa
radical de la insensatez ro1nantica o del quijotismo, tanto como de la
racionalidad limitada, la arbitrariedad de las decisiones o la irrelevancia
de la experiencia, no tendrfa raz6n de ser sino con10 una reacci6n tan
extrema corno con1pensatoria a lo que considera un problerna muy
,
contemporaneo:
I would certainly say that there are places where I am less likely to
give a talk about Don Quixote than to give a talk about learning on
risk and risk analysis [... ]. The issue is one of balance. Ir is inconceivable that we would abandon the careful consideration of consequences in action. But a vision needs to be balanced with one that
emphasizes acting in the na1ne of an identity. In the United Stares
we teach the importance of pursuing success and of having realistic
expectations. One of the lessons from Don Quixote is that he was
not succesful (in the conventional sense of the term); nor did he
have realistic expectations. ("James March on Education" 175)'5
En "A Scholar quest," el discurso que pronuncia con ocasi6n de su
jubilaci6n de Stanford, March no deja escapar la ocasi6n de referirse
al conrexto concreto en el que adquiere sentido su tesraruda defensa
de! romanticismo quijotesco. Dirigiendose especfficamente a los altos
adrninistradores y a los futuros patrocinadores de Stanford, March de-

En orro lugar, March iluscra esra noci6n de equilibrio contexrual conrando la anecdota de un colega suyo de la ancigua Yugoslavia que, despues de
oir en 197r un rrabajo suyo riculado "The Technology of Foolisness," le dijo:
"Thar was a great talk, bur please, when you come to Yugoslavia, don't give rhe
talk. We have enough foolishness" (March, "Ideas as Arr" 88).
15
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nuncia lo que considera una sicuaci6n verdaderamente lamentable no
solo en su propia disciplina o en su propia escuela, sino en coda la
educaci6n superior americana: la idea de que la universidad misma
es un mercado y que, consecuentemence, es la 16gica mercancil la que
determina el valor real de la ed ucaci6n. La denuncia me parece digna
de ser cicada por extenso:
Recently, our n1etaphors of business schools have become indistinguishable from metaphors of markets [ ... ].A university is only
incidentally a marker. le is more essentially a cen1ple-a cernple
dedicated co knowledge and a human spirit of inquiry. le is a place
where learning and scholarship are revered, nor primarily for what
they contribute ro personal or social well-being bur for the vision
of humanity char rhey symbolize, sustain, and pass on[ ... ] . Higher
education is a vision, nor a calculation. Ir is a commic1nenc, nor
a choice. Scudencs are not customers; chey are acolytes. Teaching
is nor a job; ic is a sacrament. Research is nor an invescmenc; it is
a cescamenr. And when someone says, as they certainly will and
do, char all chis is romantic madness, char any such foolishness
requires a consequential jusrificarion, perhaps one that discovers
an evolutionary advantage in trad itions and faith, che proper answer is Quixote's: "For a knight errant co make himself crazy for a
reason merits neither credit nor thanks. The point is to act foolishly without justification" (Que volverse loco un caballero andante
con causa-ni grado ni gracias. El toque estd en desatinar sin ocasi6n;
Cervantes, i605, I, chap. 25) . The complications of confronting the
ordinary realities of day-ro-day life often confound such lofty sentiments, and I would not pretend rhar it is possible or desirable co
ignore consequences alrogerher. Bue in order co sustain the cemple
of education, we probably need co rescue it from tl1ose deans, donors, faculty, and students who respond co incentives and calculate consequences and restore it ro chose who respond co senses
of d1emselves and rheir callings [ . . . ], and who are committed ro
sustaining an insrirurion of learning as an object of beauty and an
affirmation of humanity. (206-7)
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Visto as!, la aproxi1naci6n de March a Don Quijote es, en el mejor
de los senridos, un testarnenro a su voluncad de confronrar los efectos deshumanizances de la economla de mercado con el ejemplo mas
poerico y mas diametralmenre opuesro que co noce. En el peor de los
sencidos, no obsrance, resulra dificil no apreciar la iron la de su rocundo
"fracaso." Si el inceres de March al aventurarse con Don Quijote era humanizar, por concaininaci6n, un cam po compleca1nence dominado por
la doccrina capiralisra o la razon de mercado, hay que concluir que, al
menos de momenro, la conraminacion mas evidence se ha producido
a la inversa: la lirerarura, nueva1nente concebida como repositorio de
sabidurfa universal, se ha converrido en un producto enorn1emenre
renrable para la induscria del liderazgo; y don Quijoce, converrido en
nuevo guru visionario, justifica su locura ro1nantica con la evidencia de
las grandes innovaciones recnologicas-y las fabulosas forrunas-de
Silicon Valley. Curiosamence, hasta en Espana ha aparecido un Don
Quijote para triunfor: Gula prdctica para ernprendedores, lideres y ejecutivos.16 Como March mismo ha dicho de la nueva revolucion econ6n1ica:
"The war is over, and r-he victors have lost" (261).' 7
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